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In Japan, many adults are now learning under lifelong le紅ningprograms of the which brings up 
various topics. Th巴 openingof ext巴nsionlectur巴sand the construction of facilities for th巴 lifelong
learning are carried out by th巴enforcinginstitution such as administrations, universities and so on, so 
that th巴ycan respond to th巴d巴sireof regional resid巴.ntswho 1・叫uestlearning opportuniti巴SThe exp担－
sion of Sp巴cialadmission system for the working adults and the reformation of syst巴mon the higher 
educational organization opening the door for working adults can b巴anexpr巴ssionof current f巴aturein 
t巴rmsof recmT巴ntlearning. However, their motivation, surroundings and way of learning are various. 
Therefore, thos巴whoprovid巴lifelonglearning opportunities will have to pr巴par巴somem巴asuresco汀巴－
sponding to various needs. In the case of enforcing recu汀entlearning, the higher educational institution 
such as universities must play an important role. However, there is a difference between出eurban area 
and the rural 紅白目Thistim巴 theurban area is researched and the rural area will be researched next 








































表 1 学習内容別学級・講座数 （件）
教養のうち趣味 体育・レク 家庭教育・家庭職業知識・技術 市民意譲・社会
区 分 教養の向上 その他 合計
－けいこごと レー ション 生活 の向上 連帯意識
教育委員会 48,408(45.4%) 21,222(19.9%) 19,559(18.3%) 21, 558(20. 2拓） 2,598(2.4%) 9,851(9.2%) 4,714(4.4出） 106,688 
公民館 167, 165(61. 1 %) 100,665(36.8%) 35,372(12.9百） 30,247(11.1%) 5, 054(1目8%) 20,659(7.5%) 15,207(5.6%) 273, 704 
カルチャ セーン'J-131,911 (78. 3出） 85, 409 (50. 7%) 26,345(15.6百） 4,613(2目7%) 4, 804(2目9%) 702(0. 4%) 168, 375 
都道府県知事部

























国際機関の動向としては、 ILO（国際労働機関）においても、 条約 ・勧告集からたとεってみ
ると、1974年にジュネーヴで開催された第59回会期の中で、すべての人が教育を受ける権利を
有するという世界人権宣言第26条に基き、有給教育休暇に関する第148号勧告と第140号条約が
























































q島宇車 止世車手 折守主 将.＃－ .c,＊守車 ，；島幸主 将手事 も勢手事 折f事 。保守主



















































































性 SU 男性54名（34.8%) 女性100名（64.5%) 未記入l名（0.7%) 
年 代 20代 18.7% 30代 34.2% 40代 34.8% 50代 7.1% 
6〔代 4.5% 未記入 0.6% 
職 業 専門的 ・技術的職業従事者 25.2% 管理的職業従事者 5.2% 
事務従事者 20.0% 販売従事者 9. 7% 
保安職業従事者 0.6% サーピス職業従事者 6.5% 
農林漁業作業者 0.0% 運輸・通信従事者 5.2% 
技能工、採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 3.9% 
専業主婦 14.2% その他 8.4% 未記入 1.3% 
雇用形態 正規雇用 58.8% 期限付き契約 7.8% パートタイム 6.5% 
派遣 5.2% その他 6.5% その｛也 15.0% 
居住地 札幌市に居住 38.6% 旭川市に居住 16.1 % 









































エ利用したいとは思わない オ． 制度があるこ とを知らなかった
問6 学生時代あるいは仕事を持っていた時に習得した知識や技能が、現代の社会で通用
すると考えますか。





















問7 N=155 問8 N=155 
意義がある
53.5% 
問9 再び学習をすることでキャリ ア ・アップを図るこ とができると考えますか。
問10 再び学習を希望する場合、各種の実施内容についてd情報を十分得ていますか。
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